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  A case of perineal neurofibrosarcoma associated with von Recklinghausen’s disease is
reported． The patient was a 30－year－old man， who complained of a mass between the scro－
tum and anus． ［1］he mass was asymptomatic． On Jan． 13， 1981， simple excision x・vas perfor－
med． Histological examination revealed neurofibrosarcoma． After 3 months he had recur－
rence of the perinea｝ tumor． Combined chemotherapy and radiation therapy were performed．
But， his condition became worse due to general metastasis and he died 12 months after
operation．
  A total of 22 cases of perineal neoplasms are reviewed．




















 入1完時現症：身長174 cm，体重72 kg，血圧130／








 Fig． 3． Photomicrograph of neurofibrosarcoma
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 Fig． 2． Cut section of the surgical specimen
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を触知した．
 入院時検査成績 血沈1時間値14 mm，2時間値
15mm．血液所見lR．Bc 523×104／mm3， Hb 15．9
g／dl， Ht 45．8％， WBC 7000／mm3．尿所見：PH
6，蛋白（一），糖（一），ウPビリノーゲン（±），沈
査に異常を認めず．血液化学所見：Kunkel 3，2u．，
GOT 10 u． GPT 12 u． ALP 9．6u． TP． 7．6g／
dl， AfG 1．8， BUN 13mg／dl， Creatinin 1．2mg／
dl， Na 146 mEq／l， K 4．8mEq／l， Cl 100 mEq／1，
Ca 9．8 mg／dl， P 4． 3 mg／dl， LDH 571．U．／1，総


























一部は摘除不可能であった．mito・nycin C 4 mg，






bleomycin 80 mg， mitomycinc 4 mg， actinomycin
DO。5mg， FT－207800 mgによる治療を開始した
が，白血球減少のため中止した．右肺転移巣はますま
す増大するため，methotrcxate 5 mg， FT－207600
mgを経口投与しながら，右肺野の転移巣に対して




platinum 25 mg 5日間連続， vinblastine 10 m9，
bleomycin 30 mg， actinomycin D O．5mgをそれぞ
1650 泌尿紀要 29巻 12号 1983年
Table 1． Cases of perineal neoplasms reported in Japanese literature























李。ほか 1957 1．5 ♀
大矢・ほか 1957 38 ♂
浜田  1961 50 ♀
水  間●ほカ、    1965     26     ♂
市丸  1967 22 ♀
黒岩・ほか  1967  30 ♀
井美  1970 27 ♀井美  1970 19 ♀元井・ほヵ・ 1970 0 ♂
猿 丸・ほヵ・  1971  30  ♂
楢崎・有吉   1973   57  ♂
西浦●ほか 1975 10 ♀
西浦・ほか 1977 7 ♀
安田●ほか 1977 16 ♂
 金・ほか 1977 i．8 ♂
小沢  1977 14 ♀
浅野・ほか  1979  15  ♂
佐藤・ほヵ・ 1979  2  ♂
布村・花輪  1980  ？  ？
多田。ほか 1980 53 ♂
植田・ほか 1981 52 ♂
自験例 1983 30 ♂
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  部に原発した悪性中皮腫の1働 泌尿紀要11：
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